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Abstract: In this paper, I reviewed the recent philosophical discussions on fiction. I 
found most of them are on the ontological status of knowledge frames about fictitious 
existence and that the presumed paradoxical properties of fictitious existence arise 
from the confusion between the referents of fictitious expressions and the knowledge 
frames about them. Based on the consideration, I tried to implement a computer 
simulation program whereby both the information from fictional text and that from 
common-sense are integrated into the semantic network without being mixed up. 
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  (1) 対象の提示とともに言葉が学ばれる 
  (2) 対象が存在していないときに、発せられる対象についての言葉を学ぶ。それとともに
文法や単語のレパートリが増える。 
  (3) かつて存在していたが、今は存在していない対象についての文を聞き、理解できるよ
うになる。 














































  (a)感情喚起に信念は必要ない。 
  (b)想像する（それについて考える）ことは、しばしば感情を喚起する。 







































































































































































































































図 2：「シャーロック・ホームズは探偵である」を SNePS の意味ネットワークを使って表現したもの27 
情報源がコナン・ドイルの虚構作品『シャーロック・ホームズの冒険』であることを明示 












図 3: 「ロンドンはイギリスの首都である」の意味ネットワーク表現 
（情報源が常識的知識であることを明示） 
物語では、シャーロック・ホームズがロンドンのベーカー街 221B に下宿している。これは


































A:Sherlock Holmes is a detective 
B:Sherlock Holmes lives at Baker Street 221B in London 
C:Sherlock Holmes plays violin 
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